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2-Octylcyanoacrylate tissue adhesive (2-OCA ; Dermabond○R , Ethicon, Inc., Sommerville, New Jersey)
is a synthetic tissue adhesive recently used for skin closure in the treatment of minor lacerations and minor
surgical incisions. We have been using this adhesive for wound closure in radical retropubic prostatectomy
(RRP) since August 2006. Before that we used a skin stapler. We assessed the effectiveness of the adhesive
as a sole dressing after open radical prostatectomy and compared the economic outcomes of 2-OCA and
stapled repair. We retrospectively evaluated patients undergoing RRP for whom 2-OCA (101 patients) and
a skin stapler (133 patients) were used at our institution. Superficial surgical site infection (SSI) was seen in 3
patients in the glue group and 3 patients in the staple group (p＝0.99). Wound dehiscence without SSI was
seen in 1 patient in the glue group. The cost of surgery with 2-OCA was much lower than that with the skin
stapler. Wound closure using 2-OCA following RRP is acceptable and has benefits in terms of surgical
costs.
(Hinyokika Kiyo 56 : 495-498, 2010)
Key words : Radical prostatectomy, Cyanoacrylates, Tissue adhesives, Incision closure
緒 言

















対 象 と 方 法
当科では2006年 8月から恥骨後式根治的前立腺摘除
術 (radical retropubic prostatectomy ; RRP) 時の下腹部
正中創の皮膚閉鎖において 2-OCA の使用を開始し
た．
2006年 7月以前は，筋膜を 1PDS○R (ETHICON) で
結節縫合し，皮下を 4-0PDS○R (ETHICON) で埋没縫
合，皮膚をスキンステープラ (PreciseTM Vista Lite ;
3M) で閉鎖した．術後，術創は Opsite○R (Smith &
Nephew) で覆い，術後 2日目に Opsite○R を除去してい
た．2006年 8月以降，皮下までの縫合についてはそれ
以前と同様の方法で行い，水分を取り除いた後，創傷












部感染 (surgical site infection ; SSI) および創部哆開の
有無について検討した．また医療コストについても検
討を行った．




患者背景を Table 1 に示す．年齢，手術時間，術中
出血量において 2 群間で有意差を認めなかった．2-
OCA 使用群，スキンステープラ使用群それぞれの術
後創部写真の代表例を示した (Fig. 1，2）．SSI は，2-
OCA 使用群において 3例（3/101 ; 3.0％），スキンス
テープラ使用群において 3例（3/133 ; 2.3％）認めた
が，両群において有意差を認めなかった (Table 2）．
またいずれも superficial SSI であった．SSI を伴わな
い創部哆開は，2-OCA 群で 1例，スキンステープラ
群では 0例であった．創部哆開を起こした 1例は，術




医療コストについて比較した．2-OCA (0.5 ml) は，
1本2,300円であった (Table 3）．一方，スキンステー
プラが3,850円，ステープルの remover（プロキシメ








Table 1. Patients characteristics
2-OCA Skin stapler P value
No of patients 101 133
Mean age (y.o.) 65.0± 1.1 65.8± 0.9 0.27
Mean operation





Value with P＜0.05 were considered significant.
泌56,09,02-1
Fig. 1. A wound closed with staples (5 years after
surgery).
泌56,09,02-2
Fig. 2. A wound closed with 2-OCA (2 years after
surgery).
Table 2. Frequency of SSI and wound dehiscence
2-OCA Skin stapler P varue
No of patients 101 133
SSI (Superficial) 3 3 0.99
Wound dehiscence 1 0 0.43
Value with P＜0.05 were considered significant.
Table 3. Economical comparison between skin
stapler and 2-OCA
2-OCA Yen Skin stapler Yen
2-OCA (0.5 ml, 1 vial) 2,300 Skin stapler 3,850
Opsite 428.5
Remover 1,191.6
Sum 2,300 Sum 5,470.1
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